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Das Nest von Poli stes hebra eus (F .).
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voneinander an demselben Zweige oder doch an benachbarten
Zweigen befestigt gewesen. Dies als ricbtig vorausgesetzt, ware
damit eine· noch groBere Annliherung an· den Vespa-Nesttypus gegeben.
Im ganzen scbeint mir P. hebraeus hinsicbtlich seiner W obnung
zu Vespa in einem libnlichen Verbaltnisse zu steben, wie die Gattung
.Apoica zu Polybia. W er nun etwa fiir die Gruppe der Faltenwespen (Diplopteren) eine derartige Zusammenstellung liefern
wollte, wie wir sie for die Bienen <lurch v. Butte l-R eepen in
<lessen Werk: "Die stammesgescbichtliche Entstehung des Bienenstaates" (1903) besitzen, wiirde in Polistes hebraeus und dem Genus
.Apoica wichtige Etappen auf dem biologischen W erdegange jener
Familie vorfinden.

Zur Kenntnisder BienengattungFidelia
Friese.
Von

Dr. H. Brauns
in Willow~ore

(Eingelaufen

im Kaplande.

am 1. Marz 1905.)

H. Friese, Annalen d. naturhist. Hofmus. in Wien, Bd. XIV
(1899), Heft 3-4, S. 244 ff.
H. Brauns, Zeitschr. fiir Hymen . u. Dipter., Bd. -2 (1902),
s. 374 ff.
H. Friese, ebenda, Bd. 5 (1905), S. 18.
Die sonderbare Apidengattung Fidelia wurde von H. Friese
(I. c.) nach einer Art, F. paradoxa Friese, cf', 9, beschrieben, <lei-en
Typen sich im k. k. naturhistorischen Hof museum in Wien befinden ..
Einige Jahre spater beschrieb ich (I. c.) eine zweite Art nach einem
einzelnen cf' und fiigte einige Erganzungen zu Frieses Art hinzu.
Da die von mir beschriebene Art, F. villosa Brauns, nunmehr in
beiden Gescblechtern wieder aufgefunden und noch eine dritte und
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vierte Art beobacbtet wurde, diirfte eine kurze Dbersicht der Gattung nebst einigen fodifikationen in den Diagnosen der Gattung
und der Arten von Interesse scm. Drei Arten wurden an ihren
Nistplatzen beobachtet.

Fidelia

Friese.

Nigra, longissime albiclo- vel flaviclo-pilosa, . cap_ut minutmn,
·
· u_.,,
praecipue in
, antennae brevissimae' cJ'
'. g longituchne aequales,
l
cJ'13-, 9 12 articulatae, f acies a, 9 flavoszgnata, la_br-uma te .trapezoiclale, rnanclibulae parallelae, apice bidentatc~e, lingua (!abi_um?
longissima, capitis thoracisque longitucline, ~iaxil~arum_ ar_ticuli biformes, palpi maxillares 6-, labiales 4-articulati,_ articuli basales
longissimi, abdomen ovale, nigrum longe denseque pilosum. Scutellum
medio conice elevatmn.
.
g. Abdomen longe ovale, 6 segment'.s, seg!nenturn clorsale ult imum nuclum, venter U)ngissime scopifonmter pifosimi, pedwn scopa
longa tenitisque. Unguiettli breves simplices.
.
o'. Facies longe barbata, abdomen rotundato-~vale, _segrnentis
dorsalibus 7, , :entralibus 6, segmentis 4-7 incurv~tis, ult imo_paradoxe constructo, prinio ventrali arcuate elevato-carinato, ~ert~o clor~
sali bispinoso. Pedes antici nonnunrzuam arrnati. Unguicitli longi
biftcli.
.
.
Das Schildchen ist in beiden Geschlechtern m der M1t~ekegclformio- erhaben. Die zwei dornartigen Zahne an den ~e1ten. des
dritte~ Dorsalsegmentes gehoren nur diesem an, nicht, wie Friese
ano-ibt der untere dem entsprechenden Bauchsegment.
b
'
•
d fr
Diese Bienen sind cbarakteristische Steppenbienen un
1e~en
an Kompositen, und zwar jede Art an bestimmten Bllit~n~pez1~~F. paradoxa Fr. und villosa Br. besuchen, entsprechend 1bter Fa1bung rein weifle Bltiten, Kobrowi n. sp. solcbe, deren Strablblli~en
weill' die inneren gelblich gefarbt sind. Die Fid elict-Arte~ smd
ccht~ Gastrilegiden und sammeln nur mit der Bauch?lirste. Die lang
bebaarten Hinterbeine werden trotz ihrer scopa-ahnhchen_ Bebaarung
nicbt zum Sammeln gebraucht. Sie nisten in leicbt em sand1gen Boden,
namentlich in dem Diluvialboden langs der Regenfllisse, und zw~r
jede Art sehr lokal in einem nicbt grollen Umkreis. So fliegt die
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ncu entdeckte F . Kobrowi m. bier in einer nur einige 100 Quadratscbrittc grollen Lokalitlit . Aile Arten baben, wie es scbeint, wenigstens
zwci Generationen, in regenreicberen Jabren vielleicbt auch drei.
lbr Flug, namentlicb der der o', ist auBerordentlich wild.

Fidelia

villosa

Brauns.

9. Sicut o' longissime niveo-pifosa, articulo antennarmn ultimo
sicut in cJ'valde obliqite triincato, articulo flagelli secunclo perbrevi. JJ.Ietatarsis omnibus flavis, lieteo-flavidis pilosis. Scopa ventrali litteo-flava . Segmente dorsali ultimo r-ufo-flai·o, apice nigro.
- Long.: 9 10-14 mm, o' 12- 15 rnrn.
Das 9 dieser Art konnte nur mit dem ~ von F. parado.w
verwechselt werden. Abgeseben von der kleineren Gestalt, unterscheidet sie sich durcb die rein kreideweille Bebaarung des Korpers
in beiden Geschlecbtern, durcb die weiflgelbe Baucbbti rst e (bei
paradoxa rein weiB) und <lurch die Form des letzten Flihlergliedes.
Die scbrage Abstutzung ist allerdings nicbt so scbarf ausgepra gt
wie beim cJ'dieser Art und schrager als bei diesem, aber deutlich
und wie beim o' dunkel getarbt. Die scbwarze Farbung der Spitze
des letzten Dorsalsegments scbeint ebenfalls sebr konstant zu sein
(bei paracloxa ganz gelb). Auch ist die Korperbebaarung nicbt so
dicbt und filzig wie bei den ~ von JJ_aradoxa.
Gefangen wurde diese Art in beiden Geschlecbtern bei Willowmore (Kap kolonie) anfangs Dezember, also wobl in der zweiten
Generation fliegend, da die mannliche Type schon am 15. Oktobcr
erbeutet wurde.

Fidelia

Kob1•owi

n. sp.

. cJ',~. Nigra, ubique longissime flavo-brunneo pilosa, capite
minuto, antennis brevissimis, f acie flavos ignata, abdominis segmentis
clorsalibus totis nigris, marginibus nee decoloratis, antennis flavis,
sicid in F. paradoxa constructis, mandibulis flavis, apice nigro.
<;?
. Scopa ventrali aureo-flava. Segmento ultimo abclominis
flavo-rufo. - Long. 12-14 mm.
cJ'. Abdominis segmento tertio lateribus bispinoso, septimo sicut
a' F. villosa constricto, laminis cluabus mecliis longituclinaliter sul-

. ., ' ..
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ecttis, tibiis antieis extus suleatis, metata;rso antieo nee dilatato nee
cleformato, apieem versus attenuato, flavo, longe f11nbriato. S.egmentis
venlralibus 2-4 (ere flavis, longe rnfo-brunneo hirsutis. - Long.
12-20 rnm.
Diese Art ist in friscbem Zustande schon gelbbraun, auf dem
Thorax fast rotgelb behaart. Das cf' zeigt keine abnorme Erweiterung des vorderen Metatarsus. Letzterer ist am Tibienende breit
und verengert sich etwas geschwungen zur Spitze. Die Ausrandung
am Grunde, das Zahnchen und die fingerformige Kammstrablnng
sind wie bei den beiden anderen Arten vorbanden. Die Seitenzahne
des dritten Dorsalsegments sind stark, der obere etwas gekrtimmt.
Die Gestalt d~s letzten Dorsalsegmentes ist genau wie bei villosaMannchen, die beiden mittleren Fortsatze auf der Oberflacbe langsgefnrcbt . Die mittleren Bauchsegmente mitten hellgelb gefarbt, lang
und scbon rotbraun behaart.
.
Das Q hat eine goldgelbe Bauchbiirste und gelbrotes Endsegment. In bezug des letzten Fiihlergliedes stimmt sie mit paracloxa tiberein. Die GroBe ist etwa die der F . paradoxa. Doch babe
icb cf' von fast 20 rnm Lange gefangcn. In frischem Zustande ist
diese neue Art von den beiden anderen durcb die Farbung des
Haarkleides leicht zu unterscheiden. Das ,:f' konnte nur mit dem
des parado x a, welches ebenfalls lichtbraunlich gefarbt ist, verwechselt werden, wird aber durcb die Metatarsus der Vorderbeine
leicht unterschieden.
Die Art wurde bier bei Willowmore in den ersten Dezembertagen von Herrn Kobrow entdeckt und von uns ziemlich zahlrcich
gesamme lt. Ich babe die Art zu Ehren des Entdeckers bcnannt.
Die 3 (4) bisher beschriebenen Ficlelia-Arten lassen sicb leicht
nach folgenden Mcrkmalcn trennen .

----------

Weibcben.

2. Bauchblirste rein weiB, Fiihlerendglied nicht abgestutzt, wie bei
J{obrowi geformt, letztes Segment gelb oder rotgelb. Behaarung
der Dorsalsegmente dicht filzig anliegend .
paradoxa
Friese
Bauchbtirste weiflgelb. Ftihlerendglied schrag abgestutzt, Ietztes
Segment an der Spitze schwarz oder dunke l gefarbt. Behaarung der Dorsalsegmente feiner
villosa Brauns
Mannchen .

1. Metatarsus

er2
Metatarsus der Vorderbeine nicht auffallend erweitert, zur Spitze
verengt . Letztes Ftihlerglied nicht abgestutzt. Haarfarbung
rotge lb bis braungelb
Kobrowi Brauns
2. Metatars us der Vorderbeine dreieck ig plattenformig erweitert.
Haarfarbung licht braungelb. Letztes Fiihlerglied nicbt abgestutzt
. paradoxa
Friese
Metatarsus der Vorderbeine lang und abgerundet viereckig erweitert. Haarfarbung kreideweifl . Letztes F tihlerglied sebr
deutlich dreieckig abgestutzt .
villosa Brauns

abnorm

und

plattenformig

R ef e r a te.
Ncuere A.rbeiten Uber Plankton.

l

I

------

der Vorderbeine

w~~

1. Korperbebaarung weiB
2
Korperbehaarung braungelb bis rotgelb, Bauchblirste goldgelb.
Fiihlerendglied beiderseits zugeschil.rft und oben abgerundet,
nicht abgestutzt
Kobroivi Brau n s

-----
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